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Review of studies on teachers’ understanding  
of children’s behaviors and characteristics
― With a focus on cognitive processes ―
Rutsuko UEYAMA1, Shinichiro SUGIMURA2
Abstract: Recently, researchers have begun to examine teachers’ perspectives on and 
understanding of the behaviors and characteristics of children. This paper reviews previous 
studies based on the following four topics. First, it examines the link between teachers’ 
perspectives and teachers’ behaviors, suggesting that teachers have common perspectives or 
frameworks and particular interaction styles depending on children’s behaviors and 
characteristics. Second, it examines teachers’ perspectives toward children’s behaviors and 
characteristics, identifying the importance of the external objective viewpoint, the internal 
empathetic viewpoint, and the background environment. Third, regarding reflection for improving 
teachers’ understanding of children, previous research suggests that it is important that teachers 
reflect on children analytically. To reflect on children analytically, teachers need to be particularly 
aware of the external objective viewpoint, the internal empathetic viewpoint, and the background 
environment. Fourth, regarding knowledge for understanding the behaviors and characteristics of 
children, more research is needed concerning the specific nature of knowledge and knowledge 
representation, particularly with reference to cognitive psychology research. Finally, the review 
suggests that it is necessary to clarify and visualize the cognitive processes involved in teachers’ 
understanding of children’s behaviors and characteristics.






































































































































































われる （Vartuli, 1999）。具体的には， 保育者・教
師の関わりや関係性の在り方が子どもの行動や
仲間関係， 学業達成に影響することが示されてお
り （Birch & Ladd, 1997; Cunningham & Sugawara, 
























Bullocka, Archbella, & Bosackiba, 2015; Li, Coplan, 
Archbell, Bullock, & Chen, 2016）。


















た Personal ATI Theory を有していることを示し
ている。
　次に，子どもとの関わりを行動観察で検討し









いる。また，Hagekull & Hammarberg （2004） は，
スウェーデンのプリスクール保育者36名を対象
に活発な幼児に対する捉え （行動の統制可能












































Trainin, Rudasill, Kalutskaya, Wessels, Torquati, & 
Coplan, 2017; Hamre, Pianta, Burchinal, Field, 
LoCasale-Crouch, Downer, Howes, LaParo, & Scott-





















Teacher’s Perception または Teacher’s Perspective
と表記される。子ども理解の視点について上村 














的理解 （行動， 発言， 表情）・②内面的理解 （動
機・意欲・欲求， 感情・気持ち， 認知・思考）・
























































て明らかにしている （Dobbs & Arnord, 2009; 






























1990；杉山・松尾・杉村， 2016）。高濱 （2000） は，
保育経験を積み重ねる熟達化に伴い，保育実践
で使用される知識が関連づけられていき，中堅































































































理された，外面的 （客観的） 視点，内面的 （共













































に宣言的知識 （declarative knowledge） と手続き












Schraw & Moshman （1995） は，行為や思考を客
観的に捉えるためのメタ認知的知識の分類の中
で，宣言的知識，手続き的知識に加えて，条件












































































とらえるNewell & Simon （1972） が提案した「プ
ロダクション」モデルが参考になる。プロダク
ションモデルに従えば，人の知識は if – then で
表現される。具体的には「もし A ならば （条
件の if 節） B せよ （行為の then 節） 」という形
態で抽出されるもので，適切な問題解決を迅速
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